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ABSTRACT 
Precambrian-Cambrlan Hantaishir ophiolite conlplex, one of the l~lrgesl ophlolite complexes in Mon*~:olia, Iocales 
in the Altai l-egion of the Western Mongolia, approximately 1000 km south west of Ulaanbaatar. This complex is 50 
km long and l0-12 klTl wide, and its entire configuration is northwest to southeLlst t['ending. 
The complex consists of' harzbu]~gite, dunite with cumula~ed websterite and gabbro. Pillow lav~ls are also dominant 
rocks and sheeted dikes appear to some extent. Thin anci small amounl of' chert covers the pillow lavas. Sheeted dike 
complex consists of boninites, tholeiitic anc[esites and tholeiitic basaltic andesites. The pillow lavas have tholeiitic 
andesite in composition. Ult]'abaslc rocks of this complex are lightly se]~pentlnised. 
The Hantaisllir ophiolite complex contains two la['ge ultrabaslc [uassifs: the Taishir in the northwest and the Naran 
in the southeast. Both massifs are sandwiched In between the large serpentinite lln~lange. Sheeted dike complexes are 
composed of boninites and tholeiitic andesire~. Pillow lavas ha¥'e ilndesitic composition. 
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The REE contents and normalization parterns of the cumulate and volcanic rocks of~ the Naran massif diffe]' from 
those of lhe Talshir massif. The spider diag]~amh' from both massifs show clearly different palte]~ns. The REE patterns 
of boninite f]'om H2lntaishir ophiolite does not h2lve U-sh2lped foml; SLlch patterns are uSuttlly col~lmon to Paleozoic 
and Mesozoic boninites. Spider diagrams of the volcanic rocks fro]n lhe Tuishi]- massif have negative abnormal]y at 
Ce ' OSm. However, no]~malized patterns of REE have no abnomlal]y. 
On the basis of the discriminant plotS using ilT]mobile elements, gabbros and lavas fro]n the Hantaishir complex 
are assigned an origin as island arc tholeiites. A range of petrological and geochemical para]nelers sug*(,_'ests that 
ultrabasic rock was generated in a supra subduction zone environment. 
The order of the eruption ot' boninhe and tho]eiitic andesite may be determined by lhe local geotherman gradient. 
Al f'irst very high geothemlal *,_.Tradient would permit melting of severely depleted mi~nlle to produce boninites' Llnd 
t~fter that lower geothemlal g]'adient could result in melting less dep]eted mantle lo i'orm tholeiilic andesites. The 
chemical characteristics (low Ti. Zr, Y, REE and Ti/Zr, hlgh MgO, Cr and Ni) of this ophiolite au'e corr]mon with 
Inodern boninites fro]T] the West Pacific island ~trcs, excluding REE pattens are not have U-shztped. Although REE 
patterns of tholeiitic low-Ti andesites f'rom South-Sandwich is]ands are have analogous patterns. 
The ull]'am~tt'ic rocks 2tre dominated by va]'iably tectonized and harzburgite with *o*eochemical characleristlc 
comparable to supra-Subduction zone (SSZ) ophiolites. Chromiiln spinel in harzburgite has slmilar compositions to 
other int]'a-oceanic SSZ ophiolites. The mineral chemist]'y of' orthopyroxene and olivine of harzburgite ~Ind dunite is 
consistent with residual Llpper manlle origin whereas nlineral chemistry of clinopyroxene and olivine f'rom cumulate 
posses hlgh Mg# and chromian spinels, have l]igh Cr#. These featureh' 'are consistent witll a higher degree of partia] 
melting ot' a depleled mantle source. 
Tectonic model of the Hantaishir ophiolite have been based pLtrtly on the location of this complex, which locates 
along lhe boundary between the L~tkes island-arc ten'ain and Archaean Tuva-Mongolian microcontinent. A generully 
accepted tectonic model for lhe Hantaishir ophloiite involves Paleo-Asian Ocean episode in the late Precambrialn 
followed by ocean closing due to norlheast ward subduction during late Precambrian to eLu'ly Paleozoic. Northwesl 
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 論文審査の結果の要旨
 サムスレンバヤルマンダルは西モンゴルのアルタイ地域に分布しているハンタイシルオフィオライ
 ト岩体の調査研究を行った。
 本岩体を詳細に調査し,本岩体が蛇紋岩化した超塩基性岩由来のハルツバージャイトとダナイト及び,
 弱変質のウェブステライトやはんれい岩,玄武岩質安山岩,安山岩,ボニナイトから構成されているこ
 とを示した。これらうち火成岩は集積岩や平行岩脈群,枕状溶岩からなり,部分的にチャートや石灰岩
 などの海洋底堆積物によって覆われている事を示し,海底で形成された事を示した。
 彼はハンタイシルオフィオライトの超塩基性岩に含まれるクロムスピネルと共存するかんらん石を用い
 て本岩体のうち超塩基性岩は島弧的なテクトニック条件下でマグマを形成した溶け残りのマントルを構
 成していたものであることを示した。
 本岩体は2つに区分され,タイシル岩体からのボニナイト,ソレアイト質安山岩共に微量元素の存在度
 異状を示していることに対して,ナラン岩体からのソレアイト質安山岩の微量元素は特別な異常は見ら
 れないこともしめし,あまり遠く離れていないマントルでも微量元素組成に著しい違いがあったことを
 示唆した。中でも重要なことはタイシル岩体のような微量元素存在度パターンをもつ岩石は彼によって
 始めて報告されたということである。
 彼は以」.1のような地球化学的な研究からハンタイシルオフィオライトに伴う火1、r[岩のマグマは,少な
 くとも全てプレート縁辺部で形成された可能性が高く,特に背弧海盆のようなテクトニック場で形成さ
 れた可能性が高いと指摘した。以上の事を総合すると,ハンタイシルオフィオライトは島弧での溶け残
 りマントル物質と,背弧海盆の火成活動によってできた火1」.[岩の複合体であることになり,このような
 ,島弧下での溶け残りのマントルと背弧海盆の活動による火山岩がオフィオライト複合体を形成している
 可能性が高いことを示したのは彼の研究が初めてである。
 以上のようにサムスレンバヤルマンダルは自立して研究活動を行うに必要な高度な研究能力と学識
 を有することを示している。したがって,サムスレンバヤルマンダル提出の博士論文は,博士(理学)
 の学位論文として合格と認める。
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